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Measurement of Deflagration Velocity of Mixture-gas 
with a Long Flame-travel 
Mitsuru Akagi and Isao Konda 
Abstract 
vVhen the mixture-gas of fuel and air is ignited by electric spark on a carburetor engine， the 
flame propagat巴st口wardsthe unreacted parts with the velocity of 20-30 m/s. At this time it often 
causes an abnormal combustion， especially the compression ratio of the e口gineis rather high. 
Such de百agrationis called “Knocking". Among this may be found many kinds of abnormal 
combustions， which are called Detonation， Rumble， Thud， or Wildping. 
When the Detonation happens， the deflagration velocity becomes extremely rapid. But it is 
unknown why this velocity increas巴sfrom m色tersto thousands of meters. In this experiment w巴
have measured the deflagration wave velocity which has a long flame travel， and have studied the 





























































窒素を 0ム 1，l.5 kg/cm2 と3種類に変化させたものを圧入して空燃比を究えた。中の燃料を












使用燃料は iーオクタンと nー へプタ 6SQ7 6F6 6F6 
ンで，諸性質は次の通りである。
iーオクタン (C8H18) 100 tlz 
比重 0.69 沸点:98.40C 
nー へブタン(C'H16l o tlz
比重:0.68 沸点 99.2CC
み .，J" 品ん 正五
第 3図
!::xhaust coek 4 Thermo. couple 1 Thermo-couple 2 Thermo-couple 1 Thermo-couple Charge-coc:k 















































Lオクタンの場合:容器lと注入する量 0.76 cc 
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ノ/FFL一一ーに、 tg/師 E〆。、 」〆。、、.Q1-
-x-x-圧力 〆，ーオクタン O2: 80% 
、
2削3トー 。ー 。ーー 速度戸 占火栓 5 1 4 


















|火焔泊滑に(圧力叫 1 Lc 0) ~ I 開力の 火焔と着 火 酸 素達す 問 りの時間 左の差 表れるまで
(矧 10-'sec 10-'sec の時間 左との差
80 16 21 5 40 24 
プラグ、 1 57 25 31 6 51 36 
45 41 47 6 65 24 
80 16 22 6 34 18 
57 29 35 6 47 18 
45 45 55 6 65 20 
この表にて，isのギャップと庄力ピックアップの位置にわずかずれがあるが，燃焼波と庄
力波との平均の差は 5x 10-' secラ最高圧の表われるまでの差は点火栓 1の時 24x 10-' sec，点










気化穏機関の燃焼に関する研究 (I) 745 

















までの時間遅れはほぼ一定で 6X 10-4 sec程度あるようだ。ただしこれは管の長さの大小で差
を生ずるかも知れない。





2. 平均燃焼速度は iー オクタンの方がやや早い。末端の方の速度は両者ほぼ同じであるの
で，初期の若火遅れは nー へブタンが大きい
3. 燃焼行程が長いと速度は大となり，最高速度は約2600m/s におよぶ。 従って実際機
関では気筒径の大きい場合に特に問題となるだろう。
4. イオン波と圧力波の聞には燃焼の完結ということに関して深い関係がある。
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